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Fig. 1. Ultrasound examination of right and left testes.
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A 10-year-old boy presented with a painless left scrotal mass that had been present for 2 years.
Ultrasound examination revealed 2 left testes measuring 2.4 ml and 1.0 ml with the same echogenicity. At
surgery, there were 2 similarly sized testes connecting with other spermatic vascular, but the supernumerary
testis had no connection with the vas deferens. Histological findings showed immature testicular tissue
without malignancy. We report the 26th case of polyorchidism in Japan and discuss this condition.
(Hinyokika Kiyo 61 : 121-124, 2015)










患 者 : 10歳，男児
主 訴 : 左陰嚢内腫瘤
家族歴 : 特記すべきことなし
既往歴 : 特記すべきことなし








精巣は 3.8 ml，左陰嚢内腫瘤は頭側が 2.4 ml，尾側
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Fig. 3. Pathological findings of the supernumerary
testis demonstrated an immature testicular
tissue without malignancy (HE, ×20).
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Fig. 2. Operative findings showed 2 testes con-
necting with other spermatic vascular and 1
vas deferens.
























































泌尿紀要 61巻 3号 2015年122
泌61,01,0◆-◆
Fig. 4. The schema of Dr Toyoda’s polyorchidism
classification.
Table 1. Reported 26 cases of polyorchidism in Japan
No 報告者 年齢 主訴 患側 分類 治療
1 奈良ら（1924) 37 陰嚢内腫瘤 左 Ⅱ 余剰精巣摘除
2 奈良ら（1924) 22 陰嚢内無痛性腫瘤 右 Ⅰ 余剰精巣摘除
3 松岡ら（1941) 9 排尿痛，精巣腫脹および疼痛 左 不詳 余剰精巣摘除
4 梅津ら（1971) 不詳 陰嚢内精巣触知不能 左 Ⅲ 余剰精巣摘除および精巣固定
5 筧ら （1971) 28 精巣腫瘍 右 Ⅴ 精巣生検，精巣固定
6 豊田ら（1974) 24 側腹部痛，腰痛 左 Ⅴ 精巣生検
7 安井ら（1974) 12 尿道開口異常 左 Ⅴ 余剰精巣摘除および精巣生検
8 藤岡ら（1978) 21 鼠径部腫瘤 右 Ⅵ 精巣摘除
9 三橋ら（1980) 14 陰嚢間欠的疼痛 左 不詳 余剰精巣摘除および精巣生検・固定
10 森山ら（1981) 32 排尿時痛，鼠径部痛 右 Ⅵ 余剰精巣摘除および精巣・精巣上体生検
11 安部ら（1982) 49 無痛性精巣腫大 左 Ⅴ 精巣摘除
12 谷口ら（1988) 3 尿道開口異常 右 Ⅴ 余剰精巣摘除および精巣生検・固定
13 渡辺ら（1989) 17 陰嚢内腫瘤 左 Ⅳ 余剰精巣摘除および精巣生検
14 吉田ら（1989) 3 尿道下裂 右 Ⅴ 不詳
15 黒田ら（1990) 20 陰嚢内無痛性腫瘤 左 Ⅴ 精巣生検および精巣固定
16 宇野ら（1990) 34 陰嚢内有痛性腫瘤 左 Ⅳ 余剰精巣摘除および精巣生検
17 李ら （1992) 4 鼠径膨隆 左 Ⅱ 余剰精巣摘除
18 鞍作ら（1996) 11 陰嚢内腫瘤 左 Ⅴ 余剰精巣摘除
19 丹司ら（1998) 2 陰嚢内精巣触知不能 左 不詳 精巣摘除
20 梅田ら（1998) 26 鼠径部腫瘤 両側 不詳 精巣摘除
21 池江ら（1999) 3 鼠径部腫瘤 左 Ⅳ 余剰精巣摘除
22 塩野ら（2002) 3 陰嚢内精巣触知不能 左 Ⅴ 精巣生検および精巣固定
23 吉田ら（2005) 2 陰嚢内精巣触知不能 左 Ⅱ 余剰精巣摘除
24 吉村ら（2006) 6 鼠径ヘルニア 左 Ⅴ 余剰精巣摘除
25 水流ら（2010) 28 陰嚢内無痛性腫瘤 左 Ⅳ 余剰精巣摘除
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